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Introduction 
It is  a  heavy responsibility to present  the  Commission's 
programme  for  the first  time .to  this  new  Parliament,  but 
it is  a  responsibility which  my  colleagues  and  I  welcome 
at  the  beginning  of  this  the  fourth  and  last year  of 
our mandate.  The  introduction of the  Commission's 
.· 
programme  for  1980  fits naturally into  the  proceedings 
of  a  well-established and working  Parliament.  I  look 
forward  to  the  debate  which will  follow  on Thursday 
on  the main  lines of that programme. 
Today  l  intend  to  concentrate  on what  we  see  as 
the central issues confronting us.  I  do  not  intend 
to  say  something about  everything or  attempt  a  Cook's 
tour of  the horizons  of the Community 
1979  and its achieVements 
Hrst it would  be  right  to  look  back briefly at 
what  the  Community  achieved in  1979.  In many  ways  I 
believe  that  1979  should be  seen  as  a  year  of major 
Community  advance.  We  saw  substantial success  on  a 
/number 
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number  of major  fronts.  First,  we  put  in place 
the  European Monetary  System after less  than  a  year 
of discussion,  and  have  seen it establish itself  .· 
gradually amunspectacularly.  We  will need  to  do 
more  to  strengthen and  support  the  EMS  but its creation 
is,  in my  view,  an  importand  landmark  in our  development. 
Second,  we  have  agreed  the  accord with a  new  European 
partner,  Greece,  and  have  started to  welcome  her  into 
the  Community.  This  accession  - and  the  other  two 
which  are  likely to  follow  - emphasises  the  underlying 
vitality of  the  Community  and  the  attraction which it 
holds  for  the  reborn democracies  of Europe.  Third,  we 
concluded. after .~any years  of difficult and  largely 
unglamorous  negotiation,  the  Tokyo  Round,  This  MTN 
achievement  offers  us  the  reasonable  prospect  for  a 
further  development  of the  free  world  trading  system 
on mutually beneficial  lines,  despite  the  new  and  more 
difficult circumstances  that face  us.  Fourth,  we  reached 
agreement  at Lome  on  a  renewed  convention enhancing  and 
strengthening our relationship with  the  58  countries 
of  the  ACP,  Fifth,  at  the  Strasbourg European  Council 
and  subsequently at  the  Economic  Summit  in Tokyo  we  led 
the way  towards  establishing a  new  apparatus  of cooperation 
in the  energy  field,  Above  all, we  saw  this  Parliament 
elected,  bringing  a  new  and  powerful  democratic  dimension 
to  our  affairs. 
I  make  these points  to  this House  because  the 
essential vitality of  the  Community  can  sometimes  be 
obscured by  the  dust  of short  term problems  and 
difficulties.  Within the  L·,.~··  ·:ark  of our  common 
• 3 
institutions  there  remains  a  deep  reserve of 
invention,  imagination  and sustained cohesion 
which  can  be  brought  to  bear in the  common  interests 
of Europe.··  It is well  to  remember  what  we  have 
already achieved  together when  we  contemplate  the 
problems  that we  have  to  resolve  t·o·gether  in the  future. 
The  crisis ahead 
Looking  ahead,  we  face  no·  less  than  the break-up 
of the established economic  and social order  on  which 
post-war Europe  was  built.  The  warning bells have 
been sounding  for  a  decade. ----~  Bit by bit we 
have  seen  the  co'llapse  of that  long period  of monetary 
stability founded  on  the Bretton Woods  agreements; 
that process began  even before  the rise in oil prices 
in  1973.  Energy price  increases  may  not  have  been 
the  only cause  of our present misfortunes  but  they 
have  been  the main catalyst.  We  have built our 
industrial society on  the  consumption  of fossil  fuels, 
in particular oil,  and it is now  certain that if we 
do  not  change  our ways  while  there is still time  -
and  1980  could be  almost  our  last opportunity - our 
society will risk dislocation and  eventual  collapse. 
Most  of the  economic  indicators  are  bad.  Whereas 
in  1979  growth of the  European  economy  amounted  to 
about  3.3%,  in  1980  it could fall substantially below 




fashion  at  the  end of last year.  Unemployment  rates, 
which  in the  early 70s  averaged  under  3%  for  the 
Community  as  ..  a  whole,  rose  to  5. 6•,  in 1979  and  are 
forecast  to  rise to well  above  6.0\  this year. 
Average  inflation can be  expected  to  increase  from 
9%  last year  to  nearly  11,5%  in 1980.  The  current 
account  deficit on  external  trade  is  estimated to  rise 
from  almost  $8  billion in 1979  to  more  than  $20  billion 
this  year  under  the  impact  of last year's  65%  increase 
in oil prices.  We  may  once  have  hoped  that  the  waves 
of  our  recent  discontents would quietly  recede  and  that 
I 
the  easier world of.the 60s  would  re~emerge.  Such  facile 
optimism is  now  ~otally untenable.  The  signs  of 
irreversible  change  are now  visible  in the  accelerating 
decline of some  of our older industries;  in the  impact 
of  new  technologies  in many  areas  of our daily lives; 
in the changing pattern of our trade. 
The  essential question for  1980  and  the  years  ahead 
is therefore  simply  this:  how  do  we  adapt  our  society 
to  the  new  economic realities  ? 
Energy 
I  turn first to  the question of energy which was 
a  central  issue  for  the meeting of the  European Council 
in Strasbourg  last summer,  and  subsequently for  the 
Economic  Summit  in Tokyo.  It was,  let us  recall,  the 
first  time  the  Community  had  fixed  and  defended  a  global 
target  figure  for  our oil consu:' •tion and  imports. 
/Yet  since  then 





Yet  since  then  progress  seems  to  have  faltered. 
You  will be  debating  this matter in many  of its 
aspects  tomorrow but  I  nevertheless believe it is 
right  to  emphasise  the main  points  now. 
In  the  short  term,  energy conservation must  be 
the cornerstone of our policy since it forms  the 
quickest  and  the cheapest way  of contributing to  a 
restoration of the balance between  supply  and  demand. 
Some  progress  has  already been made.  Thus  the  total 
energy  consumption of the  Nine  fell  by  about  8%  between 
1974  and  1977.  But  the potential  for  further  savings 
is  immense:  recent studies  have  shown  that over  the 
next  two  decades  there  could be  savings  of  20-35%  in 
the transport  sector;  15-35%  in industry  and 
agriculture;  and  up  to  SO%  in  the  housing  and  service 
sector on  the basis  of currently available  technology. 
It is  the  Commission's  view  that with wider  use  of 
best practice in energy  saving  equipment  and  in design, 
energy  savings  by  1990  could  be  as  much  as  100  million  tons 
oil  equivalent  in excess  of Member  States'  forecasts: 
in other words  over  20%  off our  import  needs. 
I  Second,  we  believe Secon~we baliev2  that throushout the Community 
we  should rapidly raise the levels of our investment in new ways 
of  saving  energy,  in exploiting out native resources, 
~nd in developing new sources of energy.  This  cannot 
be  left entirely to  the market place.  Of  course  industry 
must make  the investments it thinks profitable  and  contribute 
to  the  common  effort;  but a  big responsibility inevitably 
rests with each Member  State and with  the  Community  as 
a  ~•ole in giving a  lead to  investment in areas of high 
risk or high technology,  particularly where  there are  big 
initial costs  and  long  pay  back  times. 
There  are  three obvious  areas  to which  I 
draw brief attention.  First,  we  neeq  to  reverse  the 
downward  trend,  experienced  through  the 1970s,  in the 
consumption  and production of coal.  Investment is needed 
for new production capacity;  for  the construction, 
modernization and  conversion of  power  stations using coal; 
and for  demonstration projects in coal liquefaction and 
gasification.  Secondly,  the  Commission believes  that the 
delays  which have  occurred in the  development of nuclear 
energy in different parts of  the  Community  should  be 
made  up  as  soon  as  possible.  Thirdly,  we  need  to 
devote far more  time  and attention to  the development of 
other  sources of energy,  those  sometimes called new  and 
exotic,  but in fact often old and well' tried. 
/Wnat  we  get out 
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What  we  get out of  such  sources is in c:lirect proportion to 
what we  put into  them.  We  must not fall into  the error 
of  supposing  that  because  a  source is apparently cheap, 
simple,  and  small  scale it cannot  be  as  good  as  that which 
is expensive,  complicated,  and  large scale. 
Fourth  •  we  need to put greater efforts into our 
.research and  development  programme.  At present only 
two  to  three  per cent of  the Community  budget is devoted 
to  energy,  and only about four  per cent of  energy investment 
is provided  from  Community  sources.  There is much  that we 
can do  to  concentrate-national efforts,  to  stimulate 
planning,  to  avoid Unnecessary duplication and give  the 
direction of advance. 
In all these  areas  we  have  to reckon with  the need 
to  protect the  environment,  to limit and  assess  the 
consequences of  pollution of  land,  sea and  atmosphere,  and 
to make  what  we  do  as  safe  as  we  humanly can.  Concern 
about the  consequences of  developing new and existing 
sources of energy · has  been  somewhat unfairly focussed 
on  the nuclear aspect.  There  are hazards  connected 
with  the greater  exploitation of  coal,  in particular  in  its 
effects on the  atmosphere;  there  are hazards in our 
continued high consumption of hydrocarbons;  there  are 
hazards in the development of nuclear energy,  among 
which nuclear waste disposal is conspicuous;  qut,  as 
is sometimes  forgotten,  there  are  also  hazards in  the  use  of 
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forms.  In working out our  prog4a~~e we  must  see  the 
hazards as  a.·whole  and  deal with  them honestly  and  openly. 
I  think that we  have  made  progress in recent 
months  towards  fuller appreciation of  these  problems.  But 
it is now  six years  since  the first warning  and  I  fear 
we  have missed many  more  opportunities than we  have 
created.  The  lesson of recent developmenmin  the  Middle 
East is that we  shall not have another  such period  of grace. 
Our efforts to  overcome  these  problems will 
require time, money,  and determination.  The  most  tangible 
,• 
is money.  Hence  the  Commission is looking at possibilities 
which  include  the  idea of  some  form  of energy tax or  levy. 
Such  a  tax or levy would  of course need to be consistent 
with our international obligations and  should have  regard 
to macro-economic  as well as energy considerations.  We 
shall keep  this House closely informed  of the  progress  of 
our work,  and  look forward  to full discussion with you 
when  our  thinking is more  precise.  When  I  was  in 
Washington  in January,  I  found  that  similar ideas were 
also under  examination there.  The  effect of any  Community 
initiative would  be all the greater if it were undertaken 
in co-operation with our major industrial partners. 
Ne\-7  c:dvanced  technology 
Energy  problems  may  have  been  t4e catalyst in 
quickening  the  pac~ of  economic  change.  But  I  am 
convinced that the ultimate test of  success or failure in the 
next decade will  be  the  attitude we  adopt  to  the  challenge 
.  '  The  developments 
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now rapidly unfolding herald a  new industrial revolution. 
The first effects of  these developments  can already  be  seen 
reflected most  starkly in  the  loss of  jobs in traditional 
industries.  The  results are  sudden,  sharp  and devastating. 
For  example  in the  traditional watch industry in the  Federal 
Republic  there was  a  drop in employment of  some  40/.  in the 
mid-1970s.  In printing and publishing,  where  composition 
direct from  the key-board has  cut out traditional skills,  we 
are now  '"'itnessing  the prospect  of  a  fall  in  establisher! 
employment which  could  amount  to  70/  •• 
But these dramatic effects tend  to hide  the gains 
to  be  had from 'the  same  technologies. .  Such gains  come 
from  the demand  for  the new products  available,  either wholly 
from 
new products  o;/th~ spin-off effects of increased demand for  -
the productsof existing technology.  They  also  arise because 
of the more  efficient use of resources  leading  to  lower  costs 
and the release of resources for  investment elsewhere. 
The  introduction of new data processing  techniques in 
accountancy  ,  for  example,  has  coincided with  a  substantial 
gro":th  in employment,  an  increase of  some  300,000  jobs in France 
J.n  the past seven years. 
aloae I  These  are :r;eal gains.  But  because  they  do  not 
always arise in the  same  regions or  industries as those 
affected  by unemployment,  they often go  unnoticed.  We  need 
not only to  exploit these new developments  but to contain 
their social effects and  provide far more  information 
than has hitherto been available  about  them.  What  is certain 
is that our major  competitors will not hold back.  Already 
they have  worked out more  consistent and wider  scale 
strategies than we,  and  the  technological gap  between 
d12  'Jn'  ..  :.?.d  S·ca'·,'s  .snd  Japan on one hand,  and Western Europe -------~~-~,,. 
-9-
on the other is if anything  increasing. 
In November  last year  the European Council was  1nfo~med of 
our  ideas for  the  development of  a  ~ommunity strategy in 
this field.  You  will  already have  seen  the  paper which 
sets  this  out.  We-------->  proposed  that the  Community 
should develop  a  social policy to  prepare  the  way  for 
innovation,  create  a  homogeneous  European market 
for  telematic equipment and  services,  foster  the  growth 
of a  European information industry,  promote industrial and 
user collaboration,  enhance existing national  and  European 
programmes  for  satellite communication,  and  above  all 
apply  the new technologies  to  the  Community itself on  ,• 
the  continental  scai.e open  to us.  At that  European Council 
we  were  invited to  develop  more  fully the main  lines of 
. the strategy we  had proposed  "in order that we  may  act 
in 198011 •  The  Commissionwill  rapidly  so  act.  I  regard  such  as 
vital  to  the  health  cif  our  ec'onomies,  the  adac>tntion  of  our  society and 
the  economic  vigour  of  the  Community  over  the  next  decade. 
Transport 
•' 
Before  I  leave this look at the future,  I  want 
to mention one other point of great importance for  the 
Conutn.lnity.  This is to underline  the need to improve 
the organization of transport fa:ilkties within the 
Community  both on its own  merits and to serve Conutn.1nity 
as well as  purely national needs.  I  can think of few 
areas of more  importance to the cohesion of the Conutn.lnity 
and  the  convergence  of the  economies  of its Member  States. 













for  transport infrastructure,  and  you will  have  seen our 
-·  Green Paper  on the  subject.  Without wishing to  go  into 
details here,  I  should like simply to  commend  our ideas 
and  seek the support of this House  for  them. 
External policies 
I  turn now  to  the -----7  increasing inter-
dependence within the  industrial world in which  these 
changes  are  embedded.  Our  western  economies  and  societies 
are rooted in the  twin concepts of 
competition and  cooperation.  Without  competition,  there 
is a  prospect of 
and  those of our 
,  damaging  1 
a  w~dening gap  between our  achievements 
,  rivals/ 
major  partners  and  r  Without  cooperation, 
we  risk  j,  each other ->  and  losing  sight of  the 
interests we  hold in common.  It is on  the  basis of  realistic 
but humane  policies within  the  Community  that our 
/competitive position 
.· 
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competitive position can be  safeguarded;  and on the  attitudes 
we  adopt  towards  international cooperation that  the  .. 
essential interests of  the Western world  can be  advanced. 
It has  been  a  Community  interest to  play an 
active role in the  series of Economic  Summits.  last at 
Tokyo.  in 1979  next at Venice  this June.  The  way  in 
· ..  ' 
··: 
: 
I  j  I 
! 
.,,,, 
which  the  Summit  countries are working  increasingly together  f : · 
'  is one of the more  encouraging developments of our time. 
But  the .industrialised countries  account for only a 
small  proportion of mankind;  and  the  Community more  than any 
other industrial group is linked  by  history.  culture. 
interest and· trade _}'dth  the  developing  countries.  The 
recovery of our  economies  cannot  be  dissociated from  the 
development of  the  poorer countries  and  the growth in 
world-wide  demand.  There is an essential interdependence in 
the modern  world  which the  energy cri.sis haS illuminated  and 
:reinforced  •  We  shall  soon  engage  ------,~ in a  further round 
of  -----------------~>the North/South dialogue.  In these 
discussions  the  Community must  be  able  to  speak with· a 
single voice not  just - as is sometimes  suggested - at the 
technical  level.  but at the  top.  Our political and 
economic interest  in establishing consensus  and  cooperation 
is  clear. 
----------------~---~ •  Three  themes  will run 
\  negotiations/ 
through  theJ and form  the basis of  the greater stability in 
international economic relations which we  all seek.  First 
the  need  to  ensure  a  better balance  between energy  supply and 
demand;  second  the  steady growth of  the  economies of the 
which  is  in  our  interest as  well  as  their~ 
poorer countries.  and third the  provision of  special help 
for  those in most need.  Within  the  Community  and  among  the 
/other industrialised 
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other industrialised countries,  progress in this area is 
a  high priority for  1980. 
Employment 
Concern for the rest of the world  should not 
obscure  concern for what  is happening here within the 
Community.  I  refer to  the disfigurement which present rates 
of unemployment  represent not onty for  the functioning 
of our  economies  but for  the equilibrium of our  society. 
About all I  think we  must  adopt new  attitudes. 
Here  I  make  three points.  First our people 
must  be  informed  about  the changes  that are occurring. 
They must  be  able  to  see  beyond  their immediate horizon  to 
the totality of the  changes that affect  them.  Otherwise 
we  can expect little but defensive and restrictive 
attitudes to changes  from workers  who  see only  that their 
industry is contracting, or that their firm is closing. 
Second if we  are  to make  the necessary but difficult 
changes  in our  society required  by  changing technology,  our 
policies must  encourage  greater mobility  and willingness 
to change  jobs.  In that process  temporary unemployment 
may  sometimes  be  part of the price of progress, but 
people must  be  given the means  to adopt to new 
opportunities and  to  learn new  skills.  Third  we  must 
red~ce to the minimum  the average  period of unemployment. 
Tha~ requires  that we  must  put more effort into training 
and  retraining;  act to ensure  a  better match  between 
available  skills and  job opportunities in different 
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Last month  this House  had an important debate on 
unemployment.  The  Commission has  taken careful note 
of your resolutions.  Our  policies in 1980 will  take full 
account  of them.  Here  I  mention  some  central points. 
As  Vice-President Ortoli mentioned in last month's  debate, 
the Commission has  proposed the maintenance of a  relatively 
high level of public  spending to sustain growth.  Next 
we  are coming forward with specific ideas about  how  to 
cope with the  social effects of the telematic revolution 
to which  I  have already referred.  In our paper we 
suggest ten areas for action.  We  look  forward  to discussion 
aboutthemwith the social partners.  Next  we  shall try 
to extend Community  action to help in the reorganization 
of industrial sectors in particular'difficulty.  I  have 
shipbuilding,  steel and textiles particularly in mind. 
Finally we  are looking again at our policies  for  young 
people and for women.  Young  people under  twenty-five 
make  up  less than  25%  of the whole  population,  but nearly 
40%  of the registered unemployed.  I  can think of no 
more  serious  problem for our  society as a  whole. 
The  Social Fund  committed  some  800 'million ECUs 
for  ~raining and  job creation last year.  The  total 
should be more  this year.  But we  still have  to find up 
to  800,000  new  jobs a  year until 1985 when  the  demographic 
pattern is likely to change.  Commlnity  institutions and 
Community  funds  cannot  deal with issues  of this order 
of r.  •  .s.znititude alone.  But  they  should have  a  catalytic 
effect  on  the policies  followed  by  the Member  States. 
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European Monetary System 
We  need  to get the  balance right.  The  Community 
provides  the  framework within which national economies 
have  the major role  but within which Community  funds  have 
nevertheless  a  significant function.  Last year  the  Community 
framework  was  greatly  strengthened by  the introduction 
of  the European Monetary System.  If I  had foreseen  a  year 
ago  the  stormy waters on  to  which this frail craft; would  be  . 
launched  - a  year in which  the  yen  depreciated  by 4(1'!. 
against the dollar;  the dollar  by  lif/.  against the ecu; 
-
and gold set off on its wild  and unpredictable course  -
•' 
I  v;ould  not have  been confident of its survival.  Not 
only has  the  system survived, it has  worked well involving 
only  two  small  adjustments  to central rates and  providing 
a  valuable  degree of monetary stability in Europe  at a 
difficult time of international turbulence.  I  regret 
the continued absence of  the United Kingdom  from full 
participation in the  system.  I  hope  .the  experience. we  have 
gained in the  EMS  will encourage  the ninth Member  State 
to  co~e in,  and make  its contribution to  the good health 
and fortune  of  the  system.  Without sterling  the  system 
is frankly incomplete. 
At  Dublin the  European Council  confirmed the 
time~able already laid down  for progress in the  System 
the 
in particular  toward~lcr:ation of  a  European Monetary 
Fund,  The  Commission is playing  an active role,  notably in 
the  discussions with  the Monetary  Committee  and  the  Central 
Bank  Governors,  and will  be  reporting on 
/progress 
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progress  to the next European Council.  I  would like to 
see a  steady extension of the work of the  EMS,  for  example 
,• 
through closer co-ordination within it and  elaboration 
of common  policies with regard to third countries  and 
currencies.  In saying this  I  in no way wish to detract 
,for the  foreseeable  future 1 
from  the role of the dollar which is and will remainlthe  .--
principal medium  of international exchange.  Rather it 
should be  seen as part of a  common  effort with our  major 
trading partners to  re~~ild a  framework within which the 
monetary turbulence we  have  experienced in recent years 
can be  effectively contained. 
has  a  wajor role to play. 
In that  process,  the  EMS 
-· 
Budgetary and convergence issues 
I  turn briefly to internal issues relating to  the• 
budget.  These issues have dominated Community  discussion 
for six months.  I  do  not  complain.  They  are of importance 
and need to  be approached in orderly fashion.  But  let us 
keep  them in perspective.  They are essentially part of 
the process  of putting our house in order.  Once  settled 
we  can get  down  to  the much  bigger and more  important  issues 
affecti~g the  future  development  of the Community.  We 
cannot afford to spend much  more  time  on  family  squabbles. 
As  t:he  House  knows,  the  Commission will decide  on 
its  p~c?osals for  a  new  budgetary  document  for  1980 
tomo1.-rc·,.,,  and Commissioner Tugendhat will present them. 
to Parliament  on Thursday.  I  hope  that  on the basis  of 
these proposals it will prove possible to move  rapidly 
/towards  agreement 
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towards  agreement  between the Community  institutions 
on  the 1980  budget.  It is in no-one's interest for 
these difficulties to  be prolonged.  The  Commission 
is at tne disposal of both parts  of the budgetary authority 
~o 3ive any  further help which may  be required. 
A vital element  in our budgetary proposals will  be 
the related issue of agricultural prices which Vice-
President Gundelach presented to you yesterday.  Obviously 
our proposals must  be  considered on their merits,  but 
they also need to be  seen in the light of the mounting 
agricultural surpluses  of recent years and the structure 
of the 1980  budget. 
achieved overnight. 
Fundamental  change  cannot  be 
But  the proposals we have made 
could if adopted by  the Council mark  a  significant step 
towards  stabiltzing expenditure and thus putting out 
agricultural policy into a  better relationship with our 
•' 
other Community policies.  For  the first  time  in  the  history 
bf  the  Community  we  should  have  a  Lower  Level  of  expenditure on 
agriculture - in money  Let  alone  real  terms  - than  in  the  previous 
year.  Failure  to act  now  could  in;> 
r-
~my view have  consequences  for  the  continued existence 
of the common  agricultural policy in its present  form. 
I  now  turn to the  complex of problems which  go 
under the label of convergence and budgetary questions. 
The  House will recall the specific mandate  given to  the 
Commission by  the European Council  at Dublin.  The result 
was  the paper we  sent to  the Council  on  1  February and 
to this House  on 5  February.  This is not  the occasion 
for  going through our paper,  but  I  ~ke  two 
/We  cover 
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We  cover  two  broad issues:  structural questions 
affecting the  less  prosperous Members  of the  Community, 
and budgetary questions affecting the United Kingdom. 
We  believe that  the proposals we  have made  under  both heads 
could provide a  solution to  both sets of problems.  In 
this way we  hope  that we  have,  as it were,  cut these 
problems  down  to size,  and made .their solution one  of 
practical and specific negotiation.  Let us  not  have  too  much 
111etarhysical  but  u"nrewarding  argument. 
Next we  believe that what we  have  proposed would  be 
good not  just for  the countries directly concerned but 
for the Community as  a  whole.  To  remedy an  imbalance 
is one  thing:  it has  to be  done,  and we  are doing it; 
but to reinforce  the direction of our structural policies 
and  thereby promote  genuine  convergence is another,  and 
in my  judgment.much more  valuable and important.  That 
at least is our purpose.  We  now  have  to work out  the  .· 
detailed programmes  to give effect to it.  As  you will 
see  from  our paper we  have  taken good  care to avoid disturbing 
-.,_.C!.Q9.0 
1existing Community  policies.  Instead we  have  focussed 
o~ the  temporary,  special and ad hoc  measures  which we 
~~irl~ a  solution of the problem requires. 
There will now  be  a  further period of discussion 
here and in the Council  of Ministers.  That  period of 
discussion should  be  short.  It is time  now  for us  to 
set::::..e  these issues and put  them behind us  once and for 
.. 
I:.c:.sti tuti.ons 
My  final points are about  our institutions.  These 
hzv~ been under scrutiny in the report of the Three Wise 
/Men  on ---------------------------------------~·"''' 
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Men  on  the Community  as a  whole and in the report of the 
Spierenburg Group  on the Commission. 
to make. 
I  have three points 
There was  remarkable similarity of view in both 
reports about  the role and responsibilities  of the 
Commission.  Wnile both pointed to external factors and 
developing  over  a  decade or  more, 
internal weaknesses which had led to some  dilution of its 
/' 
effectiveness,  there was  no  dispute that the Commission 
should continue to exercise its political powers  of 
initiative in full  independence.  This is indeed our 
prime responsibility.  The  Commission is neither the 
servant of the Council nor the secretariat of the Parliament. 
The  institutional framework  of the Treaties depends  on a 
creative partnershi?,  perhaps  I  should  say creative tension. 
between independent  bodies  each with its own  defined 
responsibilities.  Within those responsibilities the 
Commission must  be allowed to get  on with the  job,  and to 
-
fulfil its role as  the  executive of policies as well as 
the proposer of them. 
Like all organizations  the Commission needs  to adapt 
and  renew its own  response to  changing circumstances. 
For this reason we  took the initiative in 1978  to appoint 
an  Independent Review  Body  to  examine how  the Commission's 
o·:g.:mization and staff resources  could best  be adjusted 
~o weet  future needs.  This  report will  be acted upon. 
We  regard it as  our responsibility  to hand over  to  our 
successors a  sound administrative structure.  We  will 
sho~tly be considering a  range of proposals  designed to 
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secure  streamlining of our administrative services, 
improvement and  strengthening of our internal co-ordination 
and planning,  and better control  over  the use  of staff. 
In giving effect to these reforms we  shall need  the 
understanding and  support  of the  budget authority.  We 
would welcome an early debate on our proposals in the 
appropriate Committees  of this House. 
Last the Commission hopes  that there will  be rapid 
consideration leading to action·on the wider institutional 
issues raised in the reports.  Decisions will  soon be  necessary 
on the  composition of the next  Commission.  Our  experience 
does  not lead us  to  think that it should necessarily be 
smaller than the present one;  but nor  do we  think it 
should be  larger,  as  the logic of a  Community of twelve 
might  suggest.  Although  I  cannot  commit  the new  Commission, 
we  think it right that it should,  as it were,  submit itself 
to this House  on taking up  offiae.  I  am  not  proposing 
anything so  formal  or precise as  a  vote of confidence; 
but  I  know  that,to fulfil its functions as it should,the next 
Commisslon must  be in a  position to know  that it has  been 
accepted by  those who  represent the  people  of the  Community. 
Coc-:c:!.usion 
I  conclude.  Following the events  in Afghanistan, 
tension in the world is perhaps  closer to danger point 
than at any  time  over  the last two  decades.  The  gravity 
of the situation was  recognised  by  the almost unanimous 
vie·.l  expressed by this House  in its resolution last month; 
in t::;e  serious and important discussions within the 
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Political Committee which  I  attended a  fortni~ht  a~o; 
and in the series of actions which the Community  has 
taken together in condemnation of Soviet aggression. 
These events  come  on top of the difficult economic  and 
social problems which already are exercising pressure  on 
the Community  system. 
We  can achieve nothing unless we  act in the spirit 
of solidarity.  That  solidarity.depends  on respect for 
the rule of law,  not only in our  own  society but in the 
world as  a  whole.  Our  Community  institutions  - the 
sy:::·,:ei:ry  of Parliament,  Commission,  Council  and Court 
each operating within a  common  framework  - are our foundation. 
We  depart  from it at our peril.  There  can  be  no  bargaining 
with the law.  If we  flout our  own  rules  for whatever 
reason,  we  can.hardly expect to command  authority or 
influence anywhere  else.  No  consideration of temporary  .· 
advantage or national  self-interest cari transcend our 
common  interest in an orderly world in which rules are 
respected until there is agreement  to change  them.  The 
Court interprets  the  law  on the basis of the Treaties of 
which the Commission is the guardian.  There is no  duty 
to which the Commission attaches more  importance.  It 
is the rock on which the Community  stands. 
' 
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(EXTRACTS) 
Strasbourg,  12  February  1980 
THE  CRISIS  AHEAD 
We  face  no  less  than  the  break-up  of  the established economic  and  social 
order  on  which  post-war  Europe  wa~ built.  We  have  built  ~ur industrial 
society on  the  consumption  of fossil  fuels,  in particular oil,  and  it is 
now  certain that  if we  do  not  change  our  ways  while  there  is still time-
our  society will  risk dislocation  and  eventual  collapse.  The  signs  of 
irreversible  change  are  now  visible  in  the  accelerating  decline of  some  of 
our  older  industries;  in  the  impact  of  new  technologies  in  many  areas of 
our  daily  lives;  in the  changin~ pattern of  our  trade. 
The  essential  question  for  1980  and  the  years  ahead  is therefore  simply 
this  :  how  do  we  adapt  our  society to  the  new  economic  realities? 
ENERGY 
c:/\ ()p ~J\., 
~Jdt? 
In  the  short  term,  energy  conservation  must  be  the  cornerstone of our  policy. 
The  potential  for  savings  is  immense  :  by  1990  they  could  be  as  much  as  20  % 
off our  import  needs.  Second,  we  should  rapidly  raise the  levels of our  invest-
ment  in  the  new  ways  of  saving  energy,  in exploiting our  native  resources,  and 
in  developing  new  sources  of  energy.  We  need  to  reverse  the  downward  trend . in the 
consumption  and  production of  coal;  the  delays  which  have  occurred  in  the  develop-
ment  of  nuclear  energy  in  different  parts of the  Community  should  be  made  up  as 
soon  as  possible.  Third,  we  need  to  devote  far  more  time  and  attention to  the 
development  of other  sources of energy.  We  need  to  put  greater efforts  into  our 
research  and  development  programme.Our  efforts to  cope  with  these problems  will 
require  time,  money,  and  determination.  The  most  tangible  is money,  hence  the 
Commission  is  looking  at  possibilities which  include the  idea of  some  form  af 
energy  tax or  Levy. 
NEW  ADVANCED  TECHNOLOGY 
The  ultimate test of  success or  failure  in the  next  decade  will  be  the attitude 
we  adopt  to  the  challenge  of the  new  electronic  technologies.  We  need  not  only 
to  exploit  these  new  developments  but  to  contain their  sociaL  effects.  Our 
major  competitors  have  worked  out  more  consistent  and  wider  scale  strategies 
than  we,  and  the  technological  gap  is  increasing. 
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·EMPL0YMENT 
Our :opeoople  must  be' informed .about .. the  cbaf;lges  trbat  are"occurr~g,,. to  see  beyrood 
th,ei r  immed.i ate  horizon.  Ot herwi se,we  cam'· e~pect  ( itt:.i: e: but :dl!ferasive:. and  eestri':ie.-
tli1re  attitudes to  changes  from  workers 'Who  see·~lllnly  that  the'ir  industry  is  con-
. tl'a:<:ti.ng,  or  that  their  firm  is closing.  Second~f.f.we are  to·.~make  tbe  nee  .. essary 
but  difficult  changes  in  our  society,  our  polici:es  must  encout?·~ge greater  mobHi:~y 
and>people  must  be  given  the  means  to  adapt  to  mew  opportunities  and  to  Learn  aew 
skiLls.  Third  we  must  reduce  to  the  minim:.Jm  the· average  period· of  une:mplo]'·ment. 
That  requires  more  training  and  retraining  and  further  discussions  on  the  different 
aspect  of time-sharing. 
EUROPEAN  MONETARY'  SYSTEM 
The  syst.em  has  worked  well,  providing  a  valuable  degree  of  moF!tetary  stabi l:ity  in 
Euc:of)e  at  a  difficult time of  international  turbulence.  I  hope  the  experienee\ide 
hao\le  gained  will  encourage  the  ninth  Member  State to  come  in.  Without  sterling 
the  :system  is  frankly  incomplete.  I  would  like to  see  a  stea:Qy  extension of 
·the  EMS,  for  exam~ le  through  closer .co-ordination within it and  elaboration 
of  common. policies  with  regard to  third  countries  and  currencies,  as. part of 
a ..  common  effort  to  rebuild  a  framework  within  which  monetarytturbutence  can 
be,effectively  contained. 
BUDGETARY  AND  CONVERGENCE  ISSUES 
Irf;io.:ur  paper  on  structural.questions  affect'ing  the  tess  prosperous  l\1embers.  of tbe 
·eommunity,  and  budgetary  questions  affecting  the~.ur:dted  Kingdom,  we  have  c.ut .tJrese 
r::mobtems  down  to  size,  and  made  their  solution ofle' of practical  and  specff~:~'nego­
tiation.  Let  us  not  hav~ too  much  metaphysical  but.unrewarding  argument0  :rt is 
ttme  now  for  US  to settle 'these  issues  and put  them  behind  US.Or:l'C€'c1<ltld-"·for:i,;,;;Li.. 
iNSTITUTIONS 
"fbere .was  remarkable  simi'larity of  view  in  both  the  reports df tAt' 
and, of the  Spierenburg  Group  about  tbe  roLe  and  responsibilities of  the  .,G~lm'li"'!i$!";,;;\itt~~ 
There  was  no  dispute that  the  Commission  shoutd  continue to  exerdse  its:.pot-:1 
:pawers  of  initiative in  full  indep.endence •.  t.'il!le:alLorganiz.ations  the,Comm:issdon 
aeeats  to  adapt  and  renew  its own  re.sponse  to, cha14g·ir:;tn  c::i rcumstance. ·The~ 3Jlldecen-
"bttlfg' report  will  be  acted  upon.  We  will  shorthy:.·be::::onscieeri'l19· a  napge  ..  of;~pcop:G~s.a:ls 
.des;jgned. to  secure  streamlining  a·f  our  admirilistrrati'~e:service;;o,  i:mprovemep~ and 
str.engthening. of  our  internal  co-ordination  and: planning,  and~':a~tter  contnol :over 
t:he:ose of staff. 
''lhe<.Commission  hopes  that  there will  be  r:ap.id  co1:1sdeeration  te:ading  to  action, on 
the·,wi:der  institutional  issues  raised  in the  reports.  DecisioAs  will :soon·be 
ne'E!"essary  on  the  composition  of the  next  Commission.  :Our  e)fper·:ience  do.es  oat 
lead  us  to  think  that  it  should: necessarily ,,be  smaller  th:an  tee:  present  Of'le; 
b.ut  oor  do  we  think  it  should  be  larger.  Although  I  cannot  commit  the oew .. £o•mi.ss.:ton, 
we· think  it right  that  it  should,  as  it were,  submit  itself· to this ·House .on::.t.aking 
up  .. :office.  I  am  not. proposing  anything  so  formal  or::'pr.ecise  as  a  vote of  cofif,]:dence; 
but  the  next  Commission  must  be  in  a  position to  know  that  it  has. been  ac.cep!Eed  by 
those. who  represent  the  people  of  the  Community. 
CONCLUSION 
we  can  achieve  nothing  unless  we  act  in the spirit of solidarity.  That  solide~ity 
depends  on  r.epsect  for  the  rule of  Law.  There  can  be no  bargaining  with" the· li.a>>~. 
No  cor~sideration of  temporary  advantage or national  self-interest  can-tr,:anscerrd  our 
common  interest in  an  orderly  world  in  which  rules  are  respected.until .there is 
agreement  to  change  them.  The  Court  interprets the  law  on  the·basis of the-Treaties 
of  which  the  Commission  is  the guardian.  There  is  no  duty  to  which  the  Commission 
attaches  more  importance.  It  is the  rock  on  which·the  Community  stands. c()loiii<Ut-!AU1t  E\JROP£ENNE  D\l  OIARBOt-1  E1  DE  L'  ACIER 
cQioiii<\J\'IAU1t  tcot-~OMI  QUE  EUROPE  EN  >IE 
cQ1o111<Ut-1AlJ1t  EUROP £  Et-lt-1 E DE  L'  ENE R  Gl E  A  10M  I  QUE 
O\scours 
prononce  devant 
\e  Par\ement  europeen 
par M. Ro)'  Jenk\ns. 
pres\dent  de  \a  comm\ss\00 
des  communautes  europeennes 
Presentation  du  Rapport general 1979 
et  programme  de  Ia  Commission 
pour  l'onnee 1980 
Strasbour~. \l h~vr\er \9S0 1
~---------------------
Introduction 
C'est  une  Lourde  responsabilite de  presenter  pour  La  premiere  fois 
au  nouveau  Parlement  Le  programme  de  La  Commission,  mais  c'est  une 
responsabilite  que  mes  collegues  et  moi-meme  sommes  heureux  d'assumer 
au  debut  de  cette annee,  La  quatrieme  et  derniere  de  notre  mandat.  La 
presentation  du  programme  de  La  Commission  pour  1980  s'inscrit de  favon 
naturelle dans  Les  procedures  d'un  Parlement  bien  etabli  et  en  pleine 
activite.  Je  me  rejouis a  La  perspective  du  debat  de  jeudi  prochain  sur 
Les  grandes  Lignes  du  programme. 
Aujourd'hui,  je  concentrerai  mon  propos  sur  Les  problemes  centraux 
auxquels  nous  sommes  confrontes.  Je  n'ai  pas  L'intention d'aborder  tous 
Les  sujets  ni  de  faire  un  tour  d'horizon  rapide  des  questions  communau-
taires. 
1979  et  ses  realisations 
IL  est  bon  de  jeter tout  d'abord  un  bref  regard  retrospectif  sur 
les  realisations  de  La  Communaute  en  1979.  Je  pense  que  1979  a  ete, de 
bien  des  favons,  une  annee  de  progres  majeur  pour  La  Communaute.  Nous 
avons  enregistre des  succes  substantiels  sur  plusieurs  fronts  importants • 
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En  premier  lieu,  nous  avons  mis  en  place  le  systeme  monetaire  europeen 
apres  mains  d•un  an  de  discussions  et  nous  L•avons  vu  s•imposer  petit 
a petit  sans  effets spectaculaires.  Nous  devrons  encore  accomplir  des 
efforts pour  consolider  et  soutenir  le  SME,  mais  sa  creation  represente, 
selon  moi,  un  jalon  important  dans  notre  developpement.  En  second  lieu, 
nous  nous  sommes  mis  d
1accord  avec  un  nouveau  partenaire  europeen,  La 
Grece,  que  nous  avons  commence  a accueillir dans  La  Communaute.  Cette 
adhesion- et  Les  deux  autres  qui  devraient  suivre- souligne  La  vitalite 
sous-jacente  de  La  Communaute  et  l
1attraction qu
1elle exerce  sur  les 
democraties  renaissantes  en  Europe.  En  troisieme  lieu,  nous  avons  mene 
le  Tokyo  round  a son  terme  apres  de  nombreuses  annees  de  negociations 
difficiles et,  le  plus  souvent,  laborieuses.  La  conclusion  de  ces  ne-
gociations  commerciales  multilaterales  nous  ouvre  des  perspectives 
raisonnables  pour  un  nouveau  developpement  des  echanges  dans  Le  monde 
Libre  sur  La  base  de  profits  reciproques,  en  depit  de  La  situation plus 
difficile a laquelle  nous  devons  faire  face.  En  quatrieme  Lieu,  nous 
sommes  parvenus  a un  accord a Lome  sur  une  convention  renouvelee  qui 
renforce  nos  relations  avec  les  58  pays  ACP.  En  cinquieme  lieu,  nous 
avons  ouvert  Lavoie,  Lors  du  Conseil  europeen  de  Strasbourg et  du 
sommet  economique  de  Tokyo,  a L•etablissement  d
1un  nouveau  mecanisme  de 
cooperation  dans  Le  domaine  de  L•energie.  Et,  surtout,  nous  avons  assis-
te a l
1election de  ce  Parlement,  laquelle  a  confere a nos  affaires  une 
dimension  democratique  nouvelle  et  puissante. 
Si  j•ai  tenu  a rappeler  ces  evenements  devant  vous,  c•est  parce 
que  La  vitalite  intrinseque  de  La  Communaute  peut  parfois etre obscurcie 
par  l
1ombre  des  problemes  et  des  difficultes a court  terme.  Dans  le  cadre 
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de  nos  institutions  communes,  il subsiste  une  r~serve abondante d'in-
vention,  d'imagination et  de  cohesion  qui  peut  etre mise  au  service 
des  interets  communs  de  L'Europe.  IL  est  bon  de  nous  rappeler  ce  que 
nous  avons  deja  realise ensemble  au  moment  d'envisager  Les  problemes 
que  nous  devrons  resoudre  ensemble  a l'avenir. 
La  crise 
Ce  qui  nous  menace,  c'est  rien  mains  que  La  rupture  de  L'ordre 
economique  et  social  etabli  sur  lequel  L'Europe  de  l'apr~s-guerre a  ete 
construite.  La  sonnet  ~ d'al  rme  retentit  depuis  une  d~cennie.  Petit a 
petit,  nous  avons  vu  d1sparaitre  La  longue  periode  de  stabilite mone-
taire basee  sur  les  accords  de  Bretton  Woods;  ce  processus  a  meme  com-
mence  avant  l'augmentation  des  prix  du  p~trole de  1973.  Les  augmenta-
tions  des  prix  de  l'~nergie n'ont  peut-etre pas  ete  La  seule  cause  de 
nos  malheurs  actuels,  mais  elles  en  ont  ete  le  principal  catalyseur. 
Nous  avons  construit  notre  societe  industrielle  sur  La  consommation  de 
combustibles  fossiles,  notamment  te  petrole, et  il est  aujourd'hui 
certain que,  si  nous  ne  changeons  pas  notre  fa~on d'agir pendant  qu'il 
en  est  encore  temps  - et  1980  pourrait  bien etre notre  derni~re chance 
a cet  egard  - notre  societe risque  de  se  disloquer,  voire  meme  de 
s'effondrer. 
La  plupart  des  indicateurs  economiques  sont  mauvais.  Alot's  qu'en 
1979,  la  croissance de  l'economie  europeenne  a  ete de  3R3% environ, 
elle pourrait  bien,  en  1980,  tomber  nettement  au-dessous  des  2  %que 
nous  avions  avances  comme  prevision,  sans  enthousiasme,  a  La  fin  de 
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inferieur a 3% en  moyenne  pour  l
1ensemble  de  La  Communaute,  a  atteint 
5,6 % en  1979  et devrait,  selon  les  previsions,  depasser  largement  6  % 
cette  annee.  Il  faut  s•attendre a une  aggravation  du  taux  moyen  d
1infla-
tion,  qui  risque  de  passer  de  9  % en  1979  a pres  de  11,5  % en  1980.  Le 
deficit  du  commerce  exterieur passera,  selon  les  estimations,  de  pres 
de  8  milliards  de  dollars  en  1979  a plus  de  20  milliards  de  dollars 
cette  annee,  par  suite  de  L•augmentation  de  65  %des  prix  du  petrole 
survenue  l•an dernier.  Nous  avons  pu  esperer,  a un  certain moment,  que 
La  vague  de  nos  revers  refluerait petit a petit et  que  La  vie  plus  facile 
des  annees  60  s•offrirait  de  nouveau  a nous.  Mais  cet  optimisme  facile 
n•est  plus  du  tout  de  mise  aujourd
1hui.  Les  signes  d
1une  mutation  irre-
versible  sont  aujourd
1hui  visibles  dans  le  declin  accelere de  certaines 
de  nos  plus  anciennes  industries;  dans  l
1 impact  que  les  technologies 
nouvelles  exercent  dans  de  nombreux  domaines  sur  notre  vie  quotidienne; 
et  dans  La  modification  de  La  structure  de  nos  echanges. 
La  question essentielle pour  1980  et  les  annees  a venir  est  done 
tout  simplement  La  suivante  :  comment  allons-nous  adapter  notre  societe 
aux  nouvelles  realites  economiques  ? 
Energie 
J
1examinerai  en  premier  lieu  La  question  de  l
1energie,  qui  a  figure 
au  centre  des  discussions  lors  du  Conseil  europeen  de  Strasbourg,  l
1ete 
dernier,  et  du  sommet  economique  de  Tokyo.  c•etait  La  premiere  fois, 
permettez-moi  de  le  rappeler,  que  La  Communaute  avait  fixe  et  defendu  un 
objectif  global  pour  notre  consommation  et  nos  importations  de  petrole  • 
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Mais,  depuis  Lors,  Les  progres  ont,  semble-t-il,  faibli.  Vous 
examinerez  cette question  sous  ses differents aspects  au  cours  de  votre 
debat  de  demain,  mais  je  crois  neanmoins  souhaitable d'en  evoquer  des 
aujourd'hui  Les  principaux  elements. 
A court  terme,  La  conservation  de  L'energie doit  etre  La  pierre 
angulaire  de  notre politique,  etant  donne  qu'elle  constitue  La  maniere 
La  plus  rapide  et  La  plus  economique  de  contribuer  au  retablissement 
de  L'equilibre  entre  L'offre  et  La  demande.  Des  progres  ont  deja ete 
realises.  La  consommation  totale d'energie  des  Neuf  a  diminue  de  quelque 
8% entre  1974  et  1977.  Mais  Les  possibilites de  realiser  des  economies 
supplementaires  sont  immenses  :  de  recentes  etudes  ont  montre  qu'au 
cours  des  deux  prochaines  decennies,  il devrait  etre possible d'eco-
nomiser  de  20  a  35  % dans  Le  secteur des  transports,  de  15  a  35  % 
dans  l'industrie et  l'agriculture et  jusqu'a  50%  dans  le  secteur 
du  Logement  et  des  services  sur  La  base  des  technologies  actuellement 
disponibles.  La  Commission  estime  qu'en  recourant  plus  Largement  aux 
techniques  Les  plus  avancees  en  matiere  d'equipement  visant  a  econo-
miser  L'energie  et  de  conception  des  produits,  Les  economies  reali-
sees  d'ici  1990  pourraient  etre  superieures  de  quelque  100  millions 
de  tep  aux  previsions  des  Etats  membres;  autrement  dit,  nos  besoins 
en  matiere  d'importations  pourraient  etre  reduits  de  plus  de  20  %. 
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En  second  Lieu,  nous  pensons  que  dans  La  Communaute,  nous  devrions 
relever  rapidement  Le  niveau  de  nos  investissements  visant  a trouver  de 
nouvelles  fa~ons d'economiser  L'energie,  a exploiter  Les  ressources  Locales 
et a developper  des  sources  d'energie nouvelles.  On  ne  peut  pas  s'en  remet-
tre exclusivement  aux  mecanismes  du  marche.  IL  vade  soi  que  L'industrie 
doit  faire  Les  investissements  qu'elle  juge  profitables et  contribuer a 
L'effort  commun;  mais  une  enorme  responsabilite  incombe  inevitablement 
a chaque  Etat  membre  et  a  La  Communaute  dans  son  ensemble  Lorsqu'il 
s'agit de  promouvoir  Les  investissements  dans  des  secteurs a haut  risque 
ou  a technologie  poussee,  notamment  dans  Les  cas  ou  Les  coOts  initiaux 
sont  eleves  et  les delais  de  recuperation  longs. 
C'est  evident  pour  trois  secteurs  sur  Lesquels  j'attirerai  brieve-
ment  l'attention.  En  premier  Lieu,  nous  devons  renverser  La  tendance  a 
La  baisse  qui  s'observe  depuis  Le  debut  des  annees  70  dans  La  consommation 
et  La  production  de  charbon.  IL  est  necessaire  de  proceder  a des  investis-
sements  dans  L'amenagement  de  nouvelles  capacites  de  production,  dans  La 
construction,  La  modernisation  et  La  transformation  de  centrales  fonction-
nant  au  charbon  et  dans  des  projets  de  demonstration  concernant  La  Lique-
faction  et  La  gazeification du  charbon.  En  second  Lieu,  La  Commission  pense 
que  Les  retards  qui  sont  survenus  dans  Le  developpement  de  L'energie 
nucleaire  dans  plusieurs  Etats  membres  de  La  Communaute  doivent  etre 
rattrapes  Le  plus  vite possible.  En  troisieme  Lieu,  nous  devons  consa-
crer  beaucoup  plus  de  temps  et d'attention  au  developpement  d'autres 
sources  d'energie,  qui  passent  parfois  pour  nouvelles  et  rares,  mais  qui 
sont  bien  souvent  anciennes  et  eprouvees.  Ce  que  nous  retirerons  de  ces 
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sources  d'energie  sera directement  proportionnel  a ce  que  nous  y  aurons 
investi.  Nous  ne  devons  pas  commettre  L'erreur  de  croire  que,  parce  qu'une 
source  d'energie  est  en  apparence  bon  marche,  simple  et  exploitable  sur 
une  petite echelle,  elle ne  peut  pas  etre  aussi  bonne  qu'une  source 
couteuse,  complexe  et  exploitable  sur  une  grande  echelle. 
En  quatrieme  Lieu,  nous  devons  accomplir  des  efforts  accrus  pour 
notre  programme  de  recherche  et  developpement.  A L'heure  actuelle,  2  a 
3  % seulement  du  budget  communautaire  sont  consacres  a L'energie,  et  4  % 
seulement  des  investissements  energetiques  proviennent  de  sources  communau-
taires.  Nous  pouvons  faire  beaucoup  pour  concentrer  Les  efforts  nationaux, 
stimuler  La  planification, eviter  La  duplication  des  travaux  et orienter 
Les  progres  dans  La  bonne  direction. 
Dans  tous  ces  domaines,  nous  devons  tenir  compte  de  La  necessite de 
proteger  L'environnement,  de  Limiter  et d'evaluer  Les  consequences  de  La 
pollution du  sol,  de  L'eau  et  de  L'air, et d'assurer  des  conditions  de 
securite optimales.  Les  preoccupations  au  sujet  des  consequences  du  de-
veloppement  de  sources  d'energie existantes  et  nouvelles  ont  ete  concen-
trees,  de  fa~on quelque  peu  injuste,  sur  Le  nucleaire.  La  poursuite  de 
L'exploitation des  mines  de  charbon  presente  des  risques,  notamment  par 
ses  effets  sur  L'atmosphere;  La  poursuite  de  notre  consommation  elevee 
d'hydrocarbures  presente  des  risques;  Le  developpement  de  L'energie  nu-
cleaire presente  des  risques,  Le  plus  evident  etant  Lie  a L'elimination 
des  dechets  radioactifs;  mais,  on  a  un  peu  tendance  a L'oublier,  L'uti-
Lisation de  L'energie  eolienne,  de  L'energie  maremotrice  et  de  L'energie 
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solaire  sous  toutes  ses  formes  presente aussi  des  risques.  En  elaborant 
notre  programme,  nous  devons  envisager  les  risques  dans  leur  ensemble 
et  les  traiter avec  franchise  et  honnetete. 
Je  pense  qu'au  cours  des  derniers  mois,  nous  avons  accompli  des 
progres  vers  une  meilleure  appreciation  de  ces  problemes.  Mais  La  premiere 
mise  en  garde  remonte  deja  a  six  ans,  et  je  crains  que  nous  n'ayons  manque 
davantage  d'occasions  que  nous  n'en  avons  cree.  La  le~on a  tirer des 
recents  evenements  du  Moyen-Orient  est  que  nous  n'aurons  pas  un  autre 
delai  de  grace. 
Nos  efforts  en  vue  de  surmonter  ces  problemes  necessiteront  du  temps, 
de  l'argent  et  de  La  determination.  C'est  l'argent  qui  fait  le  plus defaut. 
C'est  pourquoi  La  Commission  recherche  des  solutions,  parmi  lesquelles  une 
nouvelle  forme  de  taxe  ou  de  prelevement  sur  l'energie.  Une  taxe  ou  un 
prelevement  de  ce  type  devrait,  bien  entendu,  etre  compatible  avec  nos 
obligations  internationales  et  tenir  compte  de  considerations  macro-
economiques  aussi  bien  qu'energetiques.  Nous  tiendrons  le  Parlement  au 
courant  de  l'evolution de  nos  travaux  et  nous  esperons  avoir  avec  vous 
une  discussion  approfondie  a  ce  sujet  quand  nos  idees  seront  plus  preci-
ses.  Lars  demon  sejour a Washington,  en  janvier dernier,  j'ai  constate 
que  l'on  y  etudiait  des  projets  similaires.  Les  effets d'une  initiative 
communautaire  n'en  seraient  que  plus  grands  si  elle etait prise  en  coope-
ration  avec  nos  principaux  partenaires  industrialises. 
Nouvelle  technologie  avancee 
Les  problemes  energetiques  ont  peut-etre  servi  de  catalyseur  dans 
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que  Le  veritable test  du  succes  ou  de  L'echec  au  cours  de  La  prochaine 
decennie  sera  L'attitude  que  nous  adopterons  face  au  defi  des  nouvelles 
technologies  electroniques.  Les  developpements  rapides  qui  se  produisent 
actuellement  annoncent  une  nouvelle  revolution  industrielle.  Les  premiers 
effets de  ces  developpements  se  refletent  deja  avec  une  extreme  vigueur  dans 
Les  pertes  d'emplois  des  industries  traditionnelles.  Les  resultats  sont 
soudains,  profonds  et  desastreux.  Dans  L'industrie  horlogere  traditionnelle 
de  La  republique  federale  d'Allemagne,  par  exemple,  on  a  observe  une  perte 
d'emplois  de  quelque  40% au  milieu  des  annees  70.  Dans  L'imprimerie  et 
L'edition,  ou  La  photocomposition  a  porte  un  coup  brutal  aux  techniques 
traditionnelles,  nous  sommes  aujourd'hui  confrontes  a  La  perspective  d'une 
perte d'emplois  de  L'ordre  de  70  %. 
Mais  ces  consequences  dramatiques  tendent  a  masquer  Les  avantages 
que  nous  pouvons  retirer de  ces  memes  technologies.  Ces  avantages  decoulent 
de  La  demande  pour  Les  nouveaux  produits disponibles,  qu'il  s'agisse de 
produits  entierement  nouveaux  ou  des  retombees  d'une  demande  accrue  pour 
Les  produits  des  technologies  existantes.  Ils decoulent  egalement  de  L'uti-
lisation plus  efficace des  ressources,  qui  se  traduit  par  une  diminution  des 
couts  et  La  possibilite d'investir dans  d'autres  secteurs  Les  credits  ainsi 
degages.  L'introduction de  nouvelles  techniques  informatiques  en  comptabi-
Lite,  par  exemple,  a  coincide  avec  un  accroissement  substantiel  de  L'emploi, 
de  L'ordre  de  300.000  emplois  nouveaux  au  cours  des  sept  dernieres  annees 
rien  qu'en  France.  IL  s'agit  La  d'avantages  bien  reels.  Mais  ils passent 
souvent  inaper~us parce qu'ils  ne  sont  pas  toujours  sensibles  dans  Les 
regions  ou  Les  industries  qui  sont  affectees  par  Le  chomage.  Nous  devons 
non  seulement  tirer parti  de  ces  nouveaux  developpements,mais  aussi 
controler  Leurs  effets  sociaux  et  fournir  a  Leur  sujet  davantage  d'infor-
mations  que  cela  n'a  ete  Le  cas  jusqu'a  present.  Ce  qui  est  certain, 
c'est que  nos  principaux  concurrents  ne  marqueront  pas  Le  pas.  Ils ont 
deja  elabore  des  strategies plus  coherentes  et  plus  ambitieuses  que  Les 
notres,  et  Le  fosse  technologique  entre  Les  Etats-Unis  et  le  Japon,  d'une 
part, et  L'Europe  occidentale,  d'autre  part,  ne  fait  que  s'elargir. 
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En  novembre  dernier,  le  Conseil  europeen  a  pris  connaissance  de  nos 
idees  concernant  le  developpement  d'une  strategie  communautaire  dans  ce  do-
maine.  Vous  avez  deja  pu  examiner  le  document  qui  presente  ces  idees.  Nous 
avons  propose  que  La  Communaute  developpe  une  politique  sociale  en  vue  de  pre-
parer  La  voie  a  l'innovation,  de  creer  un  marche  europeen  homogene  pour  l'equi-
pement  et  les  services  de  telematique,  d'encourager  le  developpement  d'une  in-
dustrie  europeenne  de  l'information,  de  promouvoir  La  collaboration entre  les 
fabricants  et  les  utilisateurs, d'ameliorer  les  programmes  nationaux  et  europeens 
exis~tdans  le  domaine  des  communications  par  satellites et, surtout,  d'appli-
quer  Les  technologies  nouvelles  a  La  Communaute  elle-meme  sur  L'echelle  conti-
nentale  qui  s'offre  a  nous.  Lars  du  Conseil  europeen  de  novembre,  nous  avons 
ete  invites  a  developper  Les  grandes  lignes  de  La  strategie que  nous  avions 
proposee  en  vue  d'une  action  en  1980.  La  Commission  agira  rapidement.  Je  consi-
dere  que  c'est essentiel  pour  La  sante  de  nos  economies,  l'adaptation de  notre 
societe et  La  vi gueur  economi que  de  La  Communaute au  cours  de  La  prochai ne 
decennie. 
Transports 
Je  tiens  encore  a  ~voquer un  autre  point  qui  revet  une  grande  importance 
pour  La  Communaute  :  La  necessite d'ameliorer  L'organisation  des  transports  dans 
La  Communaute,  tant  pour  Leur  valeur  intrinseque  que  pour  repondre  aux  besoins 
communautaires  et  nationaux.  Rares  sont  les  secteurs  qui  ont  plus  d'importance 
pour  La  cohesion  de  La  Communaute  et  La  convergence  des  economies  de  ses  Etats 
membres.  Un  projet  de  reglement  financier  pour  les  infrastructures  de  transport 
vous  a  deja  ete presente et  vo~ avez  pu  prendre  connaissance  de  notre  Livre  Vert 
sur  ce  sujet.  Sans  entrer  ici  dans  les  details,  je  tenais  simplement  a  defendre 
nos  idees  et  a obtenir  Le  soutien  de  cette  Assemblee. 
Politiques exterieures 
J'en  arrive a l'interdependance  croissante  au  sein  du  monde  indus-
triel  dans  lequel  ces  changements  se  produisent.  Nos  economies  et  nos 
societes occidentales  reposent  sur  les  deux  principes  de  La  concurrence 
et  de  La  cooperation.  Sans  concurrence,  nous  courons  le  risque  de  voir 
s'elargir  le  fosse  entre  nos  realisations  et  celles  de  nos  principaux 
partenaires  et  rivaux.  Sans  cooperation,  nous  risquons  de  nous  nuire  mutuel-
lement  et  de  perdre  de  vue  les  interets  que  nous  defendons  en  commun.  C'est 
sur  La  base  de  politiques  realistes,  mais  humaines,  a  l'interieur de  La 
Communaute  que  notre  competitivite  peut  et:e  sauvegardee;  et  c'est  sur  La 
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base  des  attitudes  que  nous  adopterons  a L'egard  de  La  cooperation  inter-
nationaLe  que  La  defense  des  interets essentiels  du  monde  occidental  pourra 
progresser.  C'etait  L'interet  de  La  Communaute  de  jouer  un  role  actif dans 
La  serie  de  sommets  economiques  dont  le  dernier  s'est tenu a Tokyo  en  1979 
et  Le  prochain  se  tiendra  a Venise  au  mois  de  juin.  La  cooperation  de  plus 
en  plus  etroite entre  Les  pays  qui  participent a ces  sommets  est  L'un  des 
developpements  encourageants  de  notre  epoque. 
Mais  Les  pays  industrialises  ne  representent  qu'une  faible  propor-
tion  de  L'humanite;  et  La  Communaute,  plus  que  tout  autre  groupement  in-
dustriel, est  Liee  aux  pays  en  developement  par  L'histoire,  La  culture  et 
Le  commerce.  Le  redressement  de  nos  economies  ne  peut  pas  etre dissocie 
du  deveLoppement  des  pays  plus  pauvres  et  de  l'augmentation  de  La  demande 
mondiale.  IL  existe  dans  Le  monde  moderne  une  interdependance  fondamentale 
que  La  crise de  L'energie  a  mise  en  Lumiere  et  renforcee.  Nous  entamerons 
prochainement  une  nouvelle  serie  de  discussions  dans  Le  cadre  du  dialogue 
Nord-Sud.  Dans  ces  discussions,  La  Communaute  doit  etre  en  mesure  de 
s'exprimer  d'une  seule  voix,  non  seulement  - comme  on  le  suggere  parfois  -
au  niveau  technique,  mais  egalement  au  sommet.  Notre  interet politique 
et  economique  dans  L'etablissement  d'un  consensus  et  Le  renforcement  de 
La  cooperation est  evident.  Trois  grands  themes  domineront  ces  negociations 
et  sont  a  La  base  de  La  stabilite accrue  que  nous  recherchons  tous  dans  Les 
relations  economiques  internationales.  En  premier  Lieu,  La  necessite d'eta-
blir un  meilleur  equilibre entre  l'offre et  La  demande  d'energie;  en  second 
lieu,  le  developpement  regulier  des  economies  des  pays  plus  pauvres,  lequel 
s'opere  aussi  bien  dans  notre  interet  que  dans  le  leur;  et,  en  troisieme 
lieu,  L'octroi  d'une  aide  speciale  aux  pays  Les  plus  necessiteux.  Dans  La 
Communaute  comme  dans  Les  autres  pays  industrialises,  des  progres  dans  ce 
domaine  constituent  l'une  des  grandes  priorites pour  1980. 
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Emploi 
Notre  interet  pour  ce  qui  se  passe  dans  le  reste  du  monde  ne  doit  pas 
nous  faire  perdre  de  vue  ce  qui  se  passe  ici  dans  La  Communaute.  Je  fais 
allusion  au  peril  que  les  taux  actuels  de  chomage  representent  non  seule-
ment  pour  Le  fonctionnement  de  nos  economies,  mais  aussi  pour  L'equilibre 
de  notre  societe.  Je  pense  que  nous  devons  adopter  des  attitudes  nouvelles 
dans  taus  Les  domaines. 
J'insisterai  sur  trois points.  En  premier  Lieu,  Les  citoyens  doivent 
etre  informes  des  changements  qui  se  produisent.  Ils doivent  etre  en  mesure 
de  voir  au-dela  de  Leur  horizon  immediat  pour  embrasser  La  totalite des 
changements  qui  les  concernent.  Dans  Le  cas  contraire,  nous  ne  pourrons 
attendre  des  travailleurs  qu'une  attitude defensive  et  restrictive  face 
aux  changements,  car  ils ne  verront  rien d'autre  que  Le  declin  de  Leur 
secteur d'activite ou  La  fermeture  de  leur  entreprise.  En  second  lieu,  si 
nous  voulons  proceder  aux  changements  necessaires,  mais  delicats,  que  La 
technologie  en  evolution  rend  indispensables  dans  notre  societe,  nos  po-
Litiques  doivent  encourager  La  mobilite et inciter  Les  travailleurs  a 
changer  d'emploi.  Dans  ce  processus,  Le  chomage  tmporaire  peut  parfois 
faire partie  du  tribut  a  payer  au  progres,  mais  il convient  de  donner  aux 
travailleurs  Les  moyens  de  s'adapter  a  des  emplois  nouveaux  et  d'acquerir 
des  qualifications  nouvelles.  En  troisieme  Lieu,  nous  devons  ramener  a  un 
minimum  La  duree  moyenne  du  chomage.  A cette fin,  il est  indispensable  que 
nous  accomplissions  des  efforts  accrus  en  matiere  de  formation  et  de 
readaptation;  que  nous  agissions  en  vue  d'assurer  un  meilleur  equilibre 
entre  Les  qualifications  disponibles  et  les  possibilites d'emploi  dans 
differents  secteur  et  differentes  regions;  et  que  nous  poursuivions  nos 
discussions  sur  Les  differents  aspects  du  partage  du  temps. 
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Le  mois  dernier,  le  Parlement  a  eu  un  debat  important  sur  le  chomage. 
La  Commission  a  pris  bonne  note  de  vos  resolutions.  Nos  politiques  en  1980 
en  tiendront  pleinement  compte.  Je  mentionnerai  ici  quelques  points  essen-
tiels.  Comme  le  vice-president  OrtoLi  L'a  indique  au  cours  du  debat  du  mois 
dernier,  La  Commission  a  propose  Le  maintien d'un  niveau  reLativement  eLeve 
de  depenses  pubLiques  afin de  soutenir  La  croissance.  Nous  presenterons 
prochainement  des  propositions  specifiques  sur  La  meilleure  maniere  de  faire 
face  aux  consequences  sociales  de  La  revolution  telematique  a  Laquelle  j'ai 
deja  fait  allusion.  Dans  notre  document,  nous  proposons  dix  domaines  d'ac-
tion.  Nous  sommes  prets  a  en  discuter  avec  Les  partenaires  sociaux.  Nous 
nous  efforcerons  d'elargir  L'action  communautaire  en  vue  de  faciliter  La 
reorganisation  des  secteurs  industriels qui  connaissent  des  difficultes 
particulieres.  Je  pense  notamment  a  La  construction navale,  a  La  siderur-
gie eta L'industrie textile.  Entin,  nous  sommes  en  train de  reexaminer  nos 
politiques  en  faveur  des  jeunes  et  des  femmes.  Les  jeunes  de  moins  de  25  ans 
representent  moins  de  25  % de  La  population  totale,  mais  pres  de  40  % des 
chomeurs  recenses.  Il n'y  a  pas,  seLon  moi,  de  probleme  plus  serieux  pour 
l'ensemble  de  notre  societe. 
L'an dernier,  Le  Fonds  social  a  engage  quelque  800  millions  d'ECU 
pour  La  formation  et  La  creation  d'emplois.  Cette  somme  devrait  etre depas-
see  cette annee.  Mais  nous  devons  encore  trouver  quelque  800.000  empLois 
nouveaux  chaque  annee  jusqu•en  1985,  epoque  a  laqueLLe  La  structure  demo-
graphique  devrait  changer.  Les  institutions et  Les  fonds  communautaires  ne 
peuvent  pas  resoudre  seuLs  des  problemes  de  cet  ordre  de  grandeur.  Mais 
iLs  peuvent  jouer  un  role  de  catalyseur  pour  les  politiques  suivies  par 
Les  Etats  membres. 
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Systeme  monetaire  europeen. 
Nous  devons  trouver  un  juste equilibre.  La  Communaute  fournit  Le 
cadre  dans  Lequel  Les  economies  nationales  jouent  Le  role  principal,  mais 
dans  Lequel  Les  fonds  communautaires  ont  neanmoins  un  role  significatif. 
L'an dernier,  Le  cadre  communautaire  a  ete  grandement  renforce  par  L'in-
troduction  du  systeme  monetaire  europeen.  Si  j'avais  pu  prevoir,  il y  a 
un  an,  que  ce  frele esquif  serait  Lance  sur  une  mer  aussi  tumultueuse  - Le 
yen  ayant  perdu  40  %de  sa  valeur  par  rapport  au  dollar,  Le  dollar  10% 
par  rapport  a  L'ECU,  et  Le  cours  de  L'or  ayant  suivi  une  courbe  totalement 
imprevisible  - je n'aurais  pas  donne  cher  des  chances  de  survie  du  SME.  Or, 
non  seulement  Le  systeme  a  survecu,  mais  il a  meme  bien  fonctionne;  il n'a 
connu  que  deux  petits  ajustements  par  rapport  aux  taux  centraux  et  il a 
assure  a  L'Europe  un  degre  de  stabilite monetaire  appreciable  en  cette  epo-
que  difficile de  perturbations  internationales.  Je  deplore  que  Le  Royaume-
Uni  ne  participe  toujours  pas  pleinement  au  systeme.  J'espere  que  L'expe-
rience  que  nous  avons  acquise  dans  Le  SME  encouragera  Le  neuvieme  Etat 
membre  a  y  adherer  et  a  apporter  sa  contribution  au  bon  fonctionnement 
et  a  La  prosperite du  systeme.  Sans  La  Livre  sterling,  Le  systeme  est 
vraiment  incomplet. 
A Dublin,  Le  ConseiL  europeen  a  confirme  Le  calendrier  deja  fixe 
pour  Le  developpement  du  systeme,  notamment  vers  La  creation  d'un  Fonds 
monetaire  europeen.  La  Commission  joue  un  role  actif,  en  particulier dans 
Les  discussions  avec  Le  comite  monetaire  et  Les  gouverneurs  des  banques 
centrales,  et elle fera  rapport  au  prochain  Conseil  europeen  sur  Les 
progres  realises.  J'aimerais  que  Les  activites  du  SME  connaissent  une 
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extension  reguliere,  par  exemple  grace a une  coordination plus  etroite 
en  son  sein et  grace a l'elaboration de  politiques  communes  vis-a-vis 
des  pays  tiers et  de  leurs  monnaies.  Ceci  dit,  je  ne  souhaite  en  aucun 
cas  reduire  le  role  du  dollar,  qui  est et  restera dans  un  avenir  previ-
sible  le  principal  instrument  dans  les  echanges  internationaux.  Cette 
extension doit  plutot  s'inscrire dans  un  effort  commun  visant  a recons-
truire,  avec  nos  principaux  partenaires  commerciaux,  un  cadre  a l'inte-
rieur  duquel  il sera possible de  contenir  efficacement  les  desordres 
monetaires  que  nous  avons  connus  au  cours  des  dernieres  annees.  Dans 
ce  processus,  le  SME  a  un  role  majeur  a jouer. 
Budget  et  convergence 
J'evoquerai  brievement  les  problemes  internes  en  rapport  avec  le 
budget.  Ces  problemes  dominent  le  debat  communautaire  depuis  six  mois. 
Je  ne  le  deplore  pas.  Ce  sont  des  questions  importantes  qui  doivent  @tre 
abordees  de  fa~on appropriee.  Mais  il convient  de  Les  placer  dans  une 
juste perspective.  Elles  font  partie  integrante  du  processus  par  Lequel 
nous  mettons  de  L'ordre  dans  nos  affaires.  Quand  ces  problemes  seront 
regles,  nous  pourrons  passer  aux  questions  beaucoup  plus  importantes  qui 
ont  trait au  developpement  ulterieur  de  La  Communaute.  Nous  ne  pouvons 
pas  nous  permettre de  consacrer  trop  de  temps  a des  querelles  de  famille. 
Comme  le  Parlement  n'est  pas  sans  Le  savoir,  La  Commission  prendra 
demain  une  decision  sur  ses  propositions  relatives a un  nouveau  document 
budgetaire  pour  1980,  et  M.  Tugendhat  presentera  lesdites propositions  au 
Parlement  jeudi.  J'espere que  sur  La  base  de  ces  propositions,  il sera 
possible  de  progresser  rapidement  vers  un  accord  entre  Les  institutions 
communautaires  sur  Le  budget  de  1980.  Personne  n'a  inter@t  a prolonger  ces 
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difficultes.  La  Commission  se  tient a  La  disposition  des  deux  parties de 
l'autorite budgetaire  pour  leur  apporter  toute  l'assistance qu'elles 
pourraient  souhaiter. 
Un  element  essentiel  de  nos  propositions  budgetaires  sera  Le  probleme 
connexe  des  prix  agricoles,  que  le  vice-president  Gundelach  vous  a  presentes 
hier.  IL  est  evident  que  nos  propositions  doivent  etre  considerees  selon 
leurs merites,  mais  il faut  aussi  les  envisager  en  fonction  des  excedents 
agricoles  qui  n'ont  cesse d'augmenter  au  cours  des  dernieres  annees  et  de 
La  structure  du  budget  de  1980.  IL  est  impossible  de  realiser  des  change-
ments  fondamentaux  du  jour  au  Lendemain.  Mais  ~s propositions  que  nous 
avons  formulees  pourraient,  si  elles etaient  adoptees  par  Le  Conseil, 
marquer  une  etape  significative  vers  La  stabilisation des  depenses  et, 
par  consequent,  vers  L'instauration d'un  meilleur  equilibre entre  La 
politique agricole et  Les  autres  politiques  communautaires.  Pour  La  pre-
miere  fois  dans  L'histoire  de  La  Communaute,  les  depenses  agricoles  seraient 
en  diminution  par  rapport  a L'exercice  precedent,  non  seulement  en  valeur 
nominale,  mais  aussi  en  valeur  reelle.  Si  nous  ne  parvenions  pas  a prendre 
une  decision  maintenant,  cela  risquerait,  selon  moi,  d'avoir  des  consequences 
pour  La  survie  de  La  politique agricole  commune  sous  sa  forme  actuelle. 
J'en arrive  maintenant  a l'ensemble  des  problemes  que  L'on  designe 
globalement  sous  Les  termes  de  convergence  et  questions  budgetaires.  Le 
Parlement  se  rappelle  les  termes  du  mandat  specifique  que  le  Conseil  europeen 
de  Dublin  a  donne  a  La  Commission.  Cela  a  abouti  au  document  que  nous  avons 
transmis  au  Conseil  le  1er tevrier et  au  Parlement  le  5  fevrier.  Il n'est 
pas  question d'entrer  ici  dans  Les  details  de  ce  document,  mais  je  tiens 
a faire  deux  observations a sansujet. 
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Nous  couvrons  deux  grands  domaines  :  les  questions  structurelles 
qui  affectent  les  Etats membres  moins  prosperes  de  La  Communaute  et  les 
questions  budgetaires  qui  affectent  le  Royaume-Uni.  Nous  pensons  que  les 
propositions  que  nous  avons  formulees  peuvent  apporter  une  solution a ces 
deux  series de  problemes.  De  cette  fa~on, nous  esperons  avoir  ramene  ces 
problemes  a leur  juste dimension  et  fait  en  sorte  que  Leur  solution  ne 
soit  plus  qu'une  affaire  de  negociations  pratiques  et  specifiques. 
Effor~ons-nous de  limiter  les  discussions  metaphysiques sans grande  uti lite. 
Nous  pensons  que  ce  que  nous  avons  propose  sera  profitable  non 
seulement  pour  les  pays  directement  concernes,  mais  aussi  pour  La  Communaute 
dans  son  ensemble.  Remedier  a un  desequilibre est  une  chose;  il faut  Le 
faire  et  nous  Le  faisons;  mais  renforcer  l'orientation de  nos  politiques 
structurelles et,  ce  faisant,  promouvoir  La  veritable  convergence,  c'est 
une  autre  chose  que  je  considere  comme  beaucoup  plus  importante.  Tel  est, 
du  moins,  notre  objectif.  Il  nous  reste  maintenant  a elaborer  Les  pro-
grammes  detailles qui  permettront  de  l'atteindre.  Comme  vous  le  consta-
terez a  La  lecture  de  notre  document,  nous  avons  fait  en  sorte  de  ne  pas 
perturber  celles  des  politiques  communautaires  qui  fonctionnent  bien.  Au 
contraire,  nous  nous  sommes  attaches  aux  mesures  temporaires,  speciales 
et  ad  hoc  qu'il est,  selon  nou~necessaire de  prendre  pour  resoudre  le 
prob  leme~ 
IL  va  maintenant  y  avoir  une  nouvelle  periode  de  discussions  au 
Parlement  et  au  Conseil  de  ministres.  Cette  periode  sera  breve.  Il est 
temps  pour  nous  aujourd'hui  de  regler  ces  problemes  une  fois  pour  toutes. 
Institutions 
Mes  dernieres  remarques  ont  trait a nos  institutions.  Ces  institu-
tions  ont  ete examinees  dans  le  rapport  des  Trois  Sages  sur  La  Communaute 
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dans  son  ensemble  et  dans  le  rapport  du  groupe  Spierenburg  sur  La 
Commission.  Je  ferai  trois  constatations. 
Il  y  a  une  remarquable  identite de  vues  entre  les  deux  rapports 
au  sujet  du  role  et  des  responsabilites  de  La  Commission.  S'ils ont  tous 
deux  attire l'attention  sur  des  facteurs  externes  et  des  faiblesses  in-
ternes  qui  se  sont  developpes  depuis  plus  de  dix  ans  et  ont  entraine  une 
certaine  diminution  de  son  efficacite,  ils n'ont  ni  l'un  ni  l'autre 
conteste  que  La  Commission  devait  continuer  d'exercer  ses  pouvoirs d'ini-
tiative politique  en  toute  independance.  En  fait,  c'est  notre  responsa-
bilite  premi~re.  La  Commission  n'est  ni  le  serviteur du  Conseil  ni  le 
secretariat  du  Parlement.  Le  cadre  institutionnel  des  traites depend  d'une 
relation  creatrice entre partenaires,  peut-etre  meme  devrais-je dire  d'une 
tension  creatrice entre  des  organes  independants  ayant  chacun  des  respon-
sabilites bien definies.  Dans  le  cadre  de  ces  responsabilites,  La  Commis-
sion doit  etre a meme  de  poursuivre  ses  travaux  et  de  remplir  son  double 
role  dans  La  conception et  dans  l'execution des  politiques. 
Comme  toutes  les  organisations,  La  Commission  doit  adapter  et  modi-
fier  sa  fa~on de  reagir a des  situations  changeantes.  C'est  pourquoi  nous 
avons  pris,  en  1978,  L'initiative d'instituer  un  groupe  de  personnalites 
independantes  chargees  d'examiner  comment  l'organisation et  les  effectifs 
de  La  Commission  pourraient  etre  adaptes  en  vue  de  repondre  aux  besoins 
futurs.  Le  rapport  de  ce  ~1roupe  sera  suivi  d'effets.  Nous  estimons  que 
nous  avons  La  responsabilite  de  transmettre a nos  successeurs  une  struc-
ture  administrative  saine  ..  Nous  envisagerons  prochainement  une  serie  de 
propositions  visant  a rationaliser  nos  services  administratifs,  a ameliorer 
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et  renforcer  notre  coordination et  notre planification internes et a 
mieux  controler  l'utilisation de  notre  personnel.  La  mise  en  oeuvre  de 
ces  reformes  necessitera  La  comprehension  et  le  soutien de  l'autorite 
budgetaire.  Nous  serions  heureux  que  nos  propositions  fassent  rapidement 
l'objet de  discussions  au  sein des  commissions  competentes  du  Parlement. 
Enfin,  La  Commission  espere  que  les  questions  institutionnelles 
plus  larges  soulevees  dans  les  rapports  seront  examinees  dans  des  delais 
rapides  et  que  des  mesures  seront  prises a leur  egard.  Des  decisions  seront 
bientot  necessaires  au  sujet  de  La  composition  de  La  prochaine  Commission. 
Notre  experience  ne  nous  amene  pas  a penser  qu'elle devrait  necessairement 
etre plus petite que  La  Commission  actuelle;  mais  nous  ne  pensons  pas  non 
plus qu'elle devrait  etre plus  grande,  contrairement  a ce  que  La  logique 
d'une  Communaute  a douze  pourrait  suggerer.  Je  ne  peux  certes  pas  prendre 
d'engagements  pour  La  nouvelle  Commission,  mais  je  pense  qu'en  tout  etat 
de  cause,  elle devrait  se  presenter devant  le  Parlement  lors  de  sa  prise 
de  fonctions.  Je  ne  propose  rien  d'aussi  formel  ou  d'aussi  precis  qu'un 
vote  de  confiance,  mais  je  sais  que,  pour  remplir  convenablement  ses  fonc-
tions,  La  prochaine  Commission  devra  avoir  La  certitude qu'elle  a  ete 
acceptee  par  ceux  qui  representent  les  citoyens  de  La  Communaute. 
Conclusion 
J'en  arrive a  La  conclusion.  A La  suite  des  evenements  d'Afghanistan, 
La  tension  dans  le  monde  est  peut-etre  plus  proche  du  point  de  rupture  qu'elle 
ne  L'a  jamais  ete  au  cours  des  deux  dernieres  decennies.  La  gravite de  La 
situation a  ete  reconnue  par  l'opinion quasi  unanime  exprimee  par  Le 
Parlement  dans  sa  resolution  du  mois  dernier;  dans  Les  discussions  serieuses 
et  importantes  au  sein de  La  commission  politique,  auxquelles  j'ai  assiste 
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iL  y  a  quinze  jours;  et  dans  La  serie  de  mesures  que  La  Communaute  a  prises 
pour  condamner  L'agression  sovietique.  Ces  evenements  viennent  s'ajouter 
aux  probLemes  economiques  et  sociaux  deLicats  qui  exercent  deja  une  pres-
sion  sur  Le  systeme  communautaire. 
Nous  ne  parviendrons  i~  rien  si  nous  n'agissons  pas  dans  un  esprit 
de  solidarite.  Cette  soLidarite depend  du  respect  de  La  Legalite,  non  seu-
Lement  dans  notre  propre  societe,  mais  dans  Le  monde  entier.  Les  institu-
tions  communautaires  - La  symetrie  du  ParLement,  de  La  Commission,  du 
ConseiL  et  de  LaCour  de  justice operant  dans  un  cadre  commun- constituent 
notre  fondement.  Quand  nous  nous  en  ecartons,  c'est a nos  propres  risques. 
On  ne  saurait  marchander  avec  La  Loi.  Si  nous  bafouons  nos  propres  regles 
pour  quelque  raison  que  ce  soit,  nous  pouvons  difficilement  pretendre  exercer 
une  autorite ou  une  influence  aiLleurs.  Aucune  consideration d'avantage 
temporaire  au  d'interet  national  ne  saurait  transcender  notre  interet 
commun  pour  un  monde  ardenne  dans  LequeL  Les  regles  sont  respectees  jusqu'a 
ce  que  l'accord  se  soit  fait  pour  les  modifier.  La  Cour  de  justice  interprete 
La  Loi  sur  la  base  des  traites dont  La  Commission  est  La  gardienne.  Il  n'y 
a  aucune  tache  a  laqueLle  La  Commission  attache  une  importance  plus  grande. 
C'est  Le  roc  sur  Lequel  repose  La  Communaute. 